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The main purpose of this study is to assess the quality of life in selected cities in 
Malaysia. The quality of life is very often used to evaluate the acceptance of 
development and the comfort and welfare of the community affected by the 
development. The Malaysian Urban Indicators Network program (MURNInet) used to 
assess the sustainability of local authorities in Malaysia is the basis for the study. The 
focus of the study is on aspects of community environment. A total of 11 components 
related to community environment from the MURNInet program were studied. Each of 
the 11 components was given a weight ranging from 1 to 11 by the respondents. Quota 
sampling was used to identify the sample size. Individuals who are internet users and 
meet the set criteria of gender and age (above 18 years old) are respondents. Thurstone 
scaling was used to analyze the responses. Ninety six percent of respondents aged 40 
years and below indicated that the Environmental component is the main component 
that influences their quality of life, whilst respondents aged 40 years and above 
indicated that the Housing component is the main component that influences their 
quality of life. The study ranked Shah Alam, Johor Bahru and Melaka as cities with high 
quality of life whilst the remaining cities of George Town, Alor Star, Ipoh and Kuala 
Terengganu were ranked as cities with low quality of life. The ranking of the cities were 
based on responses from respondents. The city of Shah Alam is identified as the 
preferred city to live in followed by Melaka. This is consistent with findings of the 
study which had indicated that these two cities had a high quality of life. A comparison 
of the analysis of the study with that of MURNInet program had indicated that results of 
the study is better, more detailed and dynamic. This study is envisaged to assist various 












Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai tahap kualiti hidup bandaraya di 
Malaysia. Ini kerana kualiti hidup selalu digunakan untuk menilai penerimaan 
pembangunan, keselesaan dan kesejahteraan komuniti yang terlibat dengan 
pembangunan tersebut. Penggunaan program Malaysian Urban Indicators Network 
(MURNInet) untuk menilai tahap kemampanan pihak berkuasa tempatan di Malaysia 
menjadi asas kepada kajian ini. Fokus utama kajian ini adalah kepada persekitaran 
komuniti tersebut. Sebanyak 11 komponen berkaitan persekitaran komuniti telah 
digunakan daripada program MURNInet untuk kajian ini. Setiap komponen tersebut 
diberi pemberat antara 1 hingga 11 oleh responden kajian. Kaedah persampelan kuota 
digunakan dalam menentukan jumlah responden kajian ini. Individu yang menggunakan 
internet dan memenuhi kriteria jantina dan umur (berumur 18 tahun ke atas) merupakan 
kumpulan sasaran untuk responden kajian ini. Kaedah Thurstone Scaling digunakan 
dalam menganalisa maklumbalas responden untuk menentukan komponen yang paling 
utama dalam mencapai kualiti hidup bandaraya yang lebih baik. Sebanyak 96% 
responden adalah berumur 40 tahun ke bawah telah memilih komponen Alam Sekitar 
sebagai komponen utama yang mempengaruhi kualiti hidup mereka, sementara 
responden yang berumur 40 tahun ke atas memilih komponen Perumahan sebagai 
komponen utama yang mempengaruhi kualiti hidup mereka. Kajian ini mendapati 
bandaraya Shah Alam, Melaka dan Johor Bahru dikelaskan sebagai bandaraya dengan 
kualiti hidup yang tinggi, sementara bandaraya lain iaitu George Town, Alor Star, Ipoh 
dan Kuala Terengganu dikelaskan sebagai bandaraya dengan kualiti hidup yang rendah. 
Pengkelasan ini ditentukan berdasarkan keutamaan komponen yang ditentukan oleh 
responden kajian ini. Bandaraya Shah Alam didapati menjadi bandaraya pilihan 
responden untuk tinggal dan diikuti dengan bandaraya Melaka. Ia selaras dengan 
penemuan kajian yang mendapati kedua-dua bandaraya ini mempunyai kualiti hidup 
yang tinggi. Perbandingan analisis kajian dengan MURNInet mendapati bahawa 
keputusan kajian ini adalah lebih baik, terperinci dan dinamik. Menerusi kajian ini ia 
dapat membantu pelbagai pihak terutamanya pihak berkuasa tempatan dan merancang 
dan menguruskan kawasan dibawah pentadbiran mereka. 
